Commission proposes Community action in field of culture. Information Memo P-106/77, November 1977 by unknown
KOMMISSIONEN  FOR DE
COMMISSION  OF  THE
COMMISSIONE  DELLE
EUROP€IsK  E FIELL ESSK  A BERS -  KOMMISSI ON OER EUROPAISCHEN GEM€INSCHA  FTEN_
EUROPEAN  COMMUNITIES _  COMMISSION  DES COMMUNAUTES  EUROPEENNES  _
COMUNITA EUROPEE  -  COMMtSSIE  VAN OE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
T A L 5M A N D E N S  G R U P P E
SPREC  H  E  R  GRUPPE
SPOKESMAN'S  GROUP
GROUPE  OU  PORTE-PAROLE
GRUPPO  DEL  PORTAVOCE
BUREAU  VAN DE WOORDVOERDER
Ir{F0RMATt0l{ iltlTE Il'n{F0RMATilI{
lltF{lRilAT(|RtSCHE AUtZEtCHl{UltC 1{0TA 0'tt{F0RIttAZt0l{E
r]{FoRMATrol{irEilo g"Hmmmwwlt't
Brussets,  November 197?
Commission proposes Commrrnity Action in fiel.d of Culture (1)
0n the initiative of wlr. Guido BRUNNER, the Commission  has s'ent a
communication to the Councit nhich provides for the first  time a concept of
what the Community can and shou[d do in the fie[d of Cutture. Not that the
Commi ssion hds 'ignored cuttr.lrat. probtems in the past; Hhat has been [acking is a proper framerork for the setting out of detail.ed proposats. The conmu-
nication which has just been agree{ provides just such a framework and lays
dovn generat lines for the work of the Community in this sector.
f i rst series of measures, the tommunication recomrbnds action to
apptication of the Treaties to the cutturat fie[d. The task as
the Commission is notfiing less than the real,isation of the basic
-  f ree exchange of goods inc [uding u,llturaL rorks
- ffeedom of movenent and of establ,ishment.
As a precondition for the estab[ishment of these freedoms the Commission
atso recognises the ne'ed for harmonisation of legat systems, above a[[ in the
spheres of ueLfare and taxatlon.
Free Exchangg
customsformat'ities  too often in-terfere with the free exchange of cutturaI
uorks nithin the Conmunity. The Commission rrou[d tike to see formatities sinptified
so that an artist does not have to go to the expense of hiring an agent every
time he vis hes to exhibit in another Jrlember State. It  uouLd a[so be usefu[ to
legatise the practice uhereby an artist trar,porting in person hls osn yorks
across a frontier cou[d dispense rlth  custons formal,ities aLtogcther.
Art Theft s
0n the other hand, reaLisation of free exchange might Lead to aggravatlng
another probtem: art thefts.
In ltaty atone more than 44.000 ebjects and works of art have been stpten
since the end of the second uortd var. As for thefts ofarchaeotoglcal.  objects, their number must exceed by far the 41.592 pieces recovered by the potice
betueen 1970 and 1974. The Commisslon certain[y does not believe lt  can put an end to the thefts. _But it  may be possibiLe to mak€ then less rerarding for
the thieves and thus less attractivq. One method wouLd be to List and photograph
cutturaI vorks and prov*de each of them with a formaI description whichronc6  :l
theft s.cc.trr€d2 would be passed on to customs and police authorities and to
museums, merchants and cottectors.




freedomsTax Harmoni sat ion
The Commission has been in touch rith  representatives  ol the tax autho-
rities  in llember States with a view to the elimination of tax obstactes to the
deveLopment of cutturaI foundations. It  suggesS that harmonlsation of the diffc-
rent provisions rouLd be advantaglous.
Vatue Added Tax is another corp[ication. If  culturaI yorks have to be
subject to VAT, its impact shoqtd at [east be made.,reasonable.  This uoutd not bc casei1 the tax is Levied on the totat sa[es price. That is wtry for originaI rorks,
antiques and coItectors items, the Commission witt propose a directive to the
CounciL according to which the tax uould be caLcutated to cover onl.y the profit
rnargin of the deater and that the Latter may, if  he wishes, opt either for the
actuat malgin (on production of proof) or for a margfn fixed at 30 Z of the
sates price.
The Commi ssion atso suggests it  routd be usef uI f or al, t f{ember States to
adopt the system of permitting artists and rriters to spread their tax dectarr
tions over a period of severaI years in order to conpensate them for ftuctuations
in income,
Authors and Performersr Riqhtg
Technicat devetopments  have compticated the situation. Extensjve use of
phocopiers, tape and video recorders have reduced the resources that yriters
and artists htve the right to expect from their york. One sotution may be to
inctude in the s-ates price of such apparatus a certain percentage yhich soutd
be passed on t'o'artists and performers. The suns produced couts be shared out
through various cutturat organisations or through a generaL fund for the benefit of artists and performers.
The duration of an authorsr copyright after his death is 70 years in the
FederaI Republic and 50 years in the eight Member states, with varying pro[onga-
tions in Be[gium, France and ltaLy to take account of the years of rar.
A singl.e period vatid for atL Member States youtd remove this particutar
barrier to free exchange.
Resa[e Rights (dcoits de suite) pose another probLem. These are the rights
existing legatty onIy in 5 Member States (BeIgium, France, ItaLy, Luxembourg
and FederaI Republic of Germany) whereby painters and scutptors or their heirs
receive a percentage of the price paid every time one of their creatiorFchanges
hands. The commission suggests making this a generaL practice in the Communiiy
by a direftive on the basis of artic[e 100 of the Treaty.
The Commission draws attention to the urgent probtem of estabLishing  a
community Regutation to protect craftsmen against pLagiarisation and to piotect artistic nkiLts uhose survivat couLd be threatened._
Apart from these measures, the Commission atso suggests:
better information for enpLoyers and vorkers in the culturaI sector
of the marked which concerns them.
- Aid for young artists and craftsmen who rant to get professionaI
training in another Member State.
- Better soc'ia[ security cover fon i[[ness, otd age and famity
re sp ons i bi.l. i t y.
Special attention shouLd he paid
for  unempIoyment, the prigrity  pnobrlem
In France aLone the unenpIoynrent rate
Great Britain even higher,
Apart from apptying the Treaties to the sulturat sector, the
Commission  atso intends to pursue the more traditionaI actions it
atroady undertakes for the preservation of monuments, historic sites
and to the deveLopment of cutturat exchanges.
to the probLem of corpensation
for actors in particutar.
for actors is about 80 Z, in
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BruxeILes,  novembre  1977
LA COTqMISSION PROPOSE UNE ACTION  COMMUNAUTAIRE DANS LE SECTEUR  CULTUREL (1)
A Irinitiative de M. Guido BRUNNER, [a Commission a transnis une communication
au ConseiL comportant pour [a premidre fois un expos6 de ce que La Communaut6
peut et devrajt faire dans Le secteur cuLture[. Non pas que La Commission ait
ignor6 tes probtdmes cu[turets dans te pass6; mais it  manquait un cadre appropri6
pour Lr6taboration de propositions d6taiL[6es. La communication qui 0ient drOtre
approuv6e pr6voit p16cis6ment ce cadre et Les orientations g6n6raLes de Iractivite
de ta Communautd dans ce secteur.
Dans une premiei:e's6rie de meslres, [a communication  recommande gufune action
soit entreprise pour assurer Ltapptication des trait6s au secteur cuItureL.
Les t6ches d6finies par [a Commission ne sont rien de moins que La r6aLisation
des tibert6s fondamentaIes:
-  tibre circulation de biens, notamment des'biens cuttureIs
tiberte de circuIation et dt6tabtissement
La Commission reconna?t aussi que Iretabtissement de ces Iibertes est subordonn6
ir ta n6cessite drharmoniser Les systdmes juridiques, notamment dans te domaine
du bien-6tre et de La fiscaLit6.
Libre circulation des biens
Trop souvent Les formaIites des douanes entravent [a Libre circuLation des biens
cuIturets dans Ia Communautd,  La Commission souhaiterait que ces format it6s soient
simptifi6es pour qurun artiste nrait pas i  recourir aux services drun commissiornaire
chaque fois qurit souhaibexposer  dans un autre Etat membre. IL serait 6galement
utite de tdgatiser ta pratique seton laquette [es artistes cr6ateurs sont dispensds des
formaLites lorsquri ts transportent  teurs'propres  oeuvres.
VoLs de biens cuLtureLs
Drautre part, ta r6aIisation de La Libre circutation pourrait aggraver un autre
probtdme :  Les voIs de biens cuLturets.
En ItaLie seu[ement, ptus de 44 000 objets et oeuvres dtart ont 6t6 vo[6s depuis
[a fin de ta seconde guerre mondiale. Quant aux vots drobjets de fouiItes, teur
nombre doit d6passer targement Les 41 592 plec.es retrouv6es par [a poLice entre
1970 et 1974. La Commission ne croit evidemment  pas pouvoir mettre fin aux vots,
Itfais, it  est possibte de tes rendre moins r6mun6rateurs et par cons6guent  moins
att rayant s.
Lrune des m6thodes consisterai:, A r6pertorier et A photographier Les biens cuLtureIs
et A 6tabtir pour chacun dreux une fiche signaLetique qui, aprds Le vot, serait
transmiSe aul administrations des douanes et A [a potice ainsi qutaux mus6es,




(1) c}yt (77) 560-?-
Harmonisation de La fiscatit6
La Commission a pris contact avec [es repr6sentants  des administrations fisca[es
dans les Etats membres en vue drt6[iminer les obstacles fiscaux au d6vetoppement
des fondations cuLtureLLes. EL[e estime que Irharmonisation des diff6rentes dis-
positions pr6senterait des avantages.
La taxe i  ta vateur ajoutde est une autre entrave. Si Les biens culturels sont
soumis A [a TVA, it  faut au moins que son impact soit maintenu dans des limites
raisonnabLes. Ce ne serait pas Le cas si Lrassiette restait constitu6e par ta
totatite du prix de vente. Ctest pourquoi, pour tes oeuvres drart origina[es,
[es antiquit6s et [es objets de cottection Ia Commission proposera au ConseiL
que trassiette soit r6duite d la marge ben6ficiaire du marchand et que cetui-ci
ait [a facutt6 dropter soit pour [a marge r6e[te (sur justification), soit pour
une marge forfaitaire fixee 6 30 % du prix de vente.
La Commission estime aussi qu'iI serait utite que tous [es Etats membres adoptent
[e syst€me o& Les travaiLteurs cuIturets ont ta facuLte dr6tater Leur d6cIaration
fisca[e sur ptusieurs exercices fiscaux de fagon 6 tes pr6munir contre Ies fLuctua-
tions de Leurs revenus.
Les droits drauteur et tes droits voisins
Les d6veLoppements techniques ont comptiqu6 ta situation. Lrusage extensif des photo-
copieurs, des enregistreurs  A bande et vid6o ont r6,duit tes ressources que [es
6crivains et [eq. aftistes sont en droit drattendne de Ieurs oeuvres. Lrune des
sotutions pourrait 6tre ItincIr-ision dtune certaine  somme dans Ie prix de vente
des appareiLs, somme qui serait transmise aux artistes et interprdtes. Les
sommes produites pourraient 6tre r6parties entre tes antistes et interprdtes
par Irinterm6diaire  de diverses organisations  cuttureItes ou drun fonds g6n6rat.
Post mortem auctoris, ta dur6e du droit dtautiur est de 70 ans dans ta R6pubtique
fed6ra[e  drALLemagne et de 50 ans.dans les huit autres pays de. ta Communaut6
avec des protongations 6tabties en BeLgique, en France et en Itatie, pour tenir
compte des ann6es de guerre.
Une dur6e unique, vaLab[e poun tous les Etats membres 6timinerait cette entrave
particutidre A La tibre cincuLation.
Les droits de suite posent un autre probleme. Ces droits nrexistent tegaIement
que dans cinq Etats membres (Be[gique,  France, ItaLie, Luxembourg et R6pubIique
f6d6rate d'AtIemagne). En vertu de ces droits, Ies peintres et Ies scutpteurs
ou [eurs henitiers regoivent un pourcentage du prix paye chaque fois qurune de
teurs cr6ations  change de main. La Commission propose dren faire une pratique g6n6rale
dans ta Communaut6 par une directive fond6e sur Itarticte 100 du Trait6.
La Commission attire Irattention sun [e probtdme urgent d6taborer une 169tementation
communautaire  en vue de prot6ger les artisans drart contre [e ptagiat et pour pnot6ger
les m6tiers dont [a survivance est menac6.ee
En plus de ces mesures, [a Commission propose aussi :
une meitteure information des employeurs et des travaiLteurs dans [e secteur
cutturet sur Ie march6 qui Ies concerne :
-  aide aux jeunes artistes et'artisans drart souhaitant suivre une formation
professionneIte  dans un autre Etat membre,
am6Lioration de Ia couverture de s6curit6 sociate pour la matadie,  La
viei t Iesse et Les charges fami tiaLes.
It  conviendrait dfaccorder  une attentton sp6ciaLe au probLdme de Ltindemnit6  de
ch6mage, probteme priorita'ire pour les acteurs notamment.  Rien quten F;.ance,  Le
taux de ch6mage pour [es acteurs est de 80 % envi roni en 'Grande-Bretagne,  i t est
encore ptus 6[eve.
En ptus de Irapptication des traites au secteur cutturet, ta Commission a 6gaLement
Lrintention de poursuivre les actions ptus traditionnet[es quret[e a dejA entreprises
pour La pnotection des monuments, des sites historiques et pour [e deveLoppement
des 6changes cuttureLs.